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Kazutami Ukita （1859‒1946） is known as a liberalist who played a substantial roll in establishing 
the philosophical foundation of Taisho democracy in Japan. In his basic point of view, “Ethical Imperial-
ism” implies promotion of independence among Asian nationals who wish to accomplish their indepen-
dent status which is equivalent of that of western nation states. It was considered extremely signicant 
that open and sound competitions be secured among Asian nationals with a view to developing industry, 
technology, science and religion under the condition that international laws sustaining nation state sys-
tem are to be fully observed. His major emphasis was placed on liberal education for Japanese citizens 
who were expected to think and act globally everywhere in the world, while they should also contribute 
to the development of civilization for the human being, as well as for the welfare of the world in the com-
mon belief that a certain form of cosmopolitanism under the ethical imperialism can promote a fusion of 
civilizations between west and east, and eventually the independence as well as the association of Asian 
nationals. is paper concludes that Ukita’s discussions on the ethical imperialism were mainly intended 
to pursue an actual possibility of idealism within the framework of the on-going and expanding system  
of imperialism at that time, and nally proposes a new interpretation of Ukita’s concept of ethical impe-
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浮田和民は，1859 （安政 6） 年 12月，熊本藩士栗田十太直之・次の三男として，竹部久本寺東横町










参加するとともに，『六合雑誌』にも執筆するようになる。1886 （明治 19） 年，母校同志社の新島襄
の招きにより，同校の教員となり，1897年まで西洋史，文明史，政治学等を講じた。この間，
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浮田は帰国後，いったんは同志社の教授となったものの，同校の外国人宣教師や日本人同僚との間
で，同校の基本方針をめぐって対立し，1897 （明治 30） 年，同志社からの辞任を余儀なくされた。だ
が同年，坪内逍遥の推薦により東京専門学校の教員として迎えられ，西洋史，政治学，国家原理，社
会学などを講じている。また言論界，出版界においても活躍し，1909 （明治 42） 年 2月から 1919 （大
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40 前掲『満洲問題と日米親善論』，102頁。
41 同，104‒105頁。
42 同，110‒111頁。
43 前掲『浮田和民の思想史的研究―倫理的帝国主義の形成』，493頁。
44 『国民之友』，277号，1896年，7頁。これについては，前掲『浮田和民の思想史的研究―倫理的帝国主義の形成』，306頁
を参照。
45 前掲『国民之友』，9頁。
46 前掲『明治国家の形成とアジア』，296頁。
47 前掲『倫理的帝国主義』，297頁。
48 前掲『明治国家の形成とアジア』，297頁。
49 前掲『日本リベラリズムの稜線』，171頁。ここで武田清子が念頭においているのは，いうまでもなく，丸山眞男による思想
史の方法論におけるオルターナティブの有効性についての議論である。すなわち丸山は，ある思想のもたらした「結果」と
いうよりも，むしろ当時の状況では，本来的にはどこにたどり着くかはわからないアンビヴァレントな可能性として孕まれ
ていた「初発点」の重要性について指摘したが，浮田の「倫理的帝国主義」の評価をめぐっても，まったく同じことが当て
はまるといえる（丸山眞男「思想史の考え方について」，『忠誠と反逆―転形期日本の精神史的位相』，筑摩書房，1992年
所収。なお同論文の初出は，武田清子編『思想史の方法と対象―日本と西欧』創文社，1961年）。
50 前掲『浮田和民の思想史的研究―倫理的帝国主義の形成』，538‒539頁。
51 同，539頁。
